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Abstract
In the science class, sixth grade students learn about the digestive function of the human body in the unit, 
“Structure and functions of the human body”. Students learn about the digestive function through the experi-
ment of starch resolution by saliva. However, this method of experiment has several problems such as stu-
dent’s resistance toward the experiment, instability of the results, and with low repeatability. Therefore, a 
better way conduct the experiment was. First, the problems of the original experiment were extracted by fol-
lowing the procedurs written in the science textbook. Then, an improved method was established in order to 
overcome those problems with the experiment. Finally the experiment was conducted by the improved meth-
od. As a result, it was found that this method was superior to the original method in terms of repeatability, 
student’s resistance, and simplicity of the experiment.



























































にして，K 社，K 社の別法，GT 社，T 社の 4 つ
の実験方法で行った。本研究で使用したヨウ素ヨ
















Fig. 1.　Results of experiment by Method 1
Method 1 の実験結果の例を Fig. 1 に示す．














試験管を 2 本用意し，それぞれの試験管に 1.5cc
のデンプン水溶液を入れ，一方の試験管に，唾液




Fig. 2.　Results of experiment by Method 2











唾液をしみこませ，1 本の試験管に 3 滴しぼり出
す。脱脂綿に水をしみこませ，もう一方の試験管
に 3 滴しぼり出す。両方の試験管を軽く振り，液
を混ぜた後，体温 36℃ぐらいの湯に 10 分間つけ 
る。両方の試験管に，ヨウ素ヨウ化カリウム水溶

















Table1.　Evaluation of each Method
Method 1 2 3 4
（
resistance
抵抗感） 3 1 1 1
（
easiness
簡易性） 4 3 3 3
（
repeatability
再現性） 3 4 3 4
（
total
総合評価） 10 8 7 8








りにある物で準備はしやすい。1 人 2 枚のアルミ



















































































人 1 グループ程度の班でも 1 度に作ることができ
るので，小学校の理科設備でも十分に対応できる。

























































結果，3 人の学生は 3 回とも全てねらい通りの実
験結果であり，特に高い再現性を示した。3 人の
学生が行った実験結果の例を Fig. 4 に示す。
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